



IHARA SAIKAKU, FROM ITS FRENCH TRANSLATION 
The characterization of Osan in book three of 
Koshoku Ganin Onnα 
畑中千晶＊
This study compares Ihara Saikaku’s kδshoku Ganin Onnα＊事
and its French translation, focusing on book three. There is a 
critical difference between the original and the translation in 
characterizing the heroine Osan. This is not a mere misreading. 
Due to the quality of French as one of the Western Languages 
which tends to describe the behavior of characters coherently, 
Osan’s action in the translation are described in an overly deter-
mined and organized fashion unlike in the original. 
There is litle room for variety of interpretations in the image of 
Osan in the translation because the translator must attach a 
certain coherence to Osan when putting it into French. For 
example, it is up to the translator whether to paraphrase a certain 






Japanese does not have such a distinction. This presentation deals 
with an instance where the translator seems to have deliberately 
used indirect narration, while it seems natural to use direct 
narration in the context of the original. Indirect narration comes 
closer to the objective description of a narrator than direct 
narration, and thus enforces the objectivity of Osan’s discourse at 
the narrator’s level. That the translator used this narration is 
probably because he felt it necessary to grasp the words and deeds 
of Osan as her coherent doing in the current of time. As a result, 
however, the translation is to create an image which the original 
would not describe: An Osan who plays it cool to carry out her 
plan smartly. 
Such an interpretation in the French translation is rather easy to 
accept for us because we already get used to the time conception 
and the logical coherence of Western languages. However, such an 
interpretation as in this French translation is unlikely to arise in 
the way of reading which, according to the Saikaku’s original text, 
abides by the narration. It is appropriate, in face of Saikaku’s text, 
to read as if listening to the narrator. Analyzing the time flow in 
the text apart from the voice of narrator is a modern way of 
reading, and has a danger of spoiling the lively plots of the work. 
The comparison with the French translation clarifies how such a 
reading is close to the time sense of Western languages. 
**This story is Known in English as Five Women Who Loved 
Love, translated by WM. Theodore de Bary. Tokyo, Charles 











































































みだりかみ かお かかみ くもるよわに みさき
この山あらはる、までの乱髪物思ひせし顔はせを鏡の山も曇世に鰐の御崎






























































































0-san entendit avec joie ces paroles; ele dit qu’en quittant la 
maison ele avait eu, ele aussi，① la meme intention et que, dans 
le coffre traverse d’un baton qu’on porte sur 1’らpaule,ele avait mis 


































































































1男色大鑑 Contes d・amourdes sa圃urals, 趣味の本であり、研
武道伝来記 Ken Suto, Editions Stendhal, 1927(11Jp) 究的態度は希薄。：iつ
武家義理物語 （再版 Da11ase, 1980) の作品それぞれから話
を集めている。
本 2好色五人女 Cinq a圃oureuses 全訳。非常に績密に
Georges Bonmarchand, Gall i劃 rd/Une討co, ｜訳されている。訳者は
1959 (287p) （再版 1986) l駐日フランス大使館の
総領事兼通訳。
3好色一代女 Vie d・unea田iede la volupte 全訳。『好色五人女」
Geor忠esBon11archand, Ga 1 i 11ard/ U11esco, と同じ訳者。
1975(246p) （再版 1987)
4好色一代男 U1 ho11圃ea圃oureuxde l’amour 抄訳。 『日本文学の
Mi I leans de 1 i tternture ja似）flaise l千年』という本に収め
Ryoji Nakamura/ Rene de Ceccatty, られている。
Editions de la difference, 1982 (29p/299p) 
5西鶴諸国 Contes des prov i 11ces; vi ngt pc』ra11gu11s 全訳。訳者Kシフェ
ぱなし d' i田pietefiliule de 11otre凶 ys 一ル氏は、イナルコ（国
／本朝二十不孝 Rene Sieffert, POF, 1985 (240p) l立東洋言語文化研究所
）教授を1991年退官。
6:tド車IJ桜陰比車 Enqu~tes a l’011bre des cerisier討 de11υtre 全訳。
／万の文反古 pays; vieux papiers, v iei I Jes Jett res 
Rene Sieffert, POF, 1990 (280p) 
7日本永代蔵 Ii stoi res de 11archands 全訳。
／世間胸算用 Rene Sieff ert, POF, 1990 (::i26p) 
8椀久一世の Vie de Wankyu 全訳。
物語 Chr i討ti1e Levy, Edi tio11s Phi I ippe Picquier, 
1990 (109P) 
9武家義理物語 Du devoir des只uerriers.Recits 全訳。訳者J.ショレー
Jean Chol Jey, G. C. 0., 1992 (203p) 氏は、リヨン第3大学教授。








聞いた 喜んで これらの言葉を彼女は言った 彼女は持っていた
く大過去〉
Ia meme intention et qu’ele avait mis a cet efet cinq centsヮδ
同じ心積もりを 彼女は入れて来た この目的で 五百両を
(2Xl)を直接話法に直したもの。
＜複合過去＞
0-san entendit avec joie ces paroles; ele dit: ( J’ai eu 
＜複合過去＞ 私は持った






(52) Tout le rらcitqui va suivre, a propos du voyage en bateau sur le lac Biwa, est dans le 
style rythme de ces michi-yuki qui relatent les paysages parcourus par des voyageurs, ou qui 
se trouvent dans le voisinage, ainsi que les sentiments que leur suggere la vue ou le nom de ces 






『滋賀県の地名 日本歴史地名大系 25J 平凡社 1991 
討議要旨
Andri Geymond氏から、フランス語と日本語の構造の相違や誤訳の可能性の問題
について意見が出された。発表者は「おさんに関する部分のみ、時制が大過去、間接話
法で訳されている。これは時間的な奥行きを感じさせるものであり、直接話法が用いら
れている人物の言葉とレベルを変化させ語り手の次元に置き換えることによって、読者
との距離感を生むことになっている。」と述べられた。小西甚一氏、武井協三氏からは、
おさんの持ち出した五百両の金について意見が述べられた。
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